









A study on understanding learning contents of Geometric Figures in an essential manner
中 尾 正 広
＊
Abstract
In this paper,we focus on understanding the importance of learning geometric figures. In the first
section, we discuss the overall objectives of the new mathematics curriculum for elementary schools,
which will be implemented in 2020, and emphasize the importance of understanding the learning
contents. In the second section, we remark that some university students do not understand the
contents and concepts of mathematics curricula they have previously studied. They have their own
reasons for being unable to understand the contents and concepts. For instance, they do not know the
meanings of mathematical terms, nor do they understand necessary or sufficient conditions and
inductive or deductive problems. We show a typical question on geometric figures they can easily
answer by using mathematical formulae.We then remark that they cannot explain a solution method
by using the definitions. We also emphasize the importance of understanding the learning contents.
In the third section, we conclude that university students seeking to obtain an elementary school
teacherʼ s license should essentially understand the learning contents of the new mathematics












































































































































実数の集合 Rの部分集合 Aに対して、A のどの
要素も越えられないような実数 r が存在するとき、
A を上に有界という。またそのような実数 r を A
の上界という。いいかえれば、r が A の上界であ
るとは、集合 A の任意の元 a に対して、a ≦ r が
成立することである。同様に、集合 A の任意の元
a に対して、s≦ a となるような実数 s が存在する
とき、Aを下に有界といい、s を Aの下界という。
r が Aの上界であるならば、rより大きい実数は A
の上界である。


















sup｛ x∈ R｜1≦ x≦10｝＝10
sup｛ x∈ R｜1＜ x＜10｝＝10
inf｛ x∈ R｜1≦ x≦10｝＝1
inf｛ x∈ R｜1＜ x＜10｝＝1
max｛ x∈ R｜1≦ x≦10｝＝10
max｛ x∈ R｜1＜ x＜10｝は存在しない
min｛ x∈ R｜1≦ x≦10｝＝1
min｛ x∈ R｜1＜ x＜10｝は存在しない
その時に、定義における「上界」を「上からの蓋」
と比喩的に説明することで理解することが可能とな
り、多くの学生が練習問題に正解することができた
ようである。初等中等教育の学習における「最大
値」「最小値」の概念を基にして、日常で使用され
る意味とは少し異なる「上限」「下限」という新し
い数学概念に対して、教員が比喩的な説明を行った
上で、質疑応答通してその内容を理解していくこと
を経験することが、大学生が修得すべき本質的理解
に寄与すると考える。本論文での考察が、ある意味
での「研究ノート」として活用されれば幸いである。
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